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錘内筋線維 (NB)，相動性 GIa線維 (DGI.F),





















































号に付 した添字 Dおよび Sは，それぞれ，対
応する諸量が相動性および持続性のものである
足部反射の評価指数の妥当性 35 
網様体脊髄路 前庭脊髄路 △ ： 興杏性、ンナプス
. ： シナプス前抑制
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fs = （山x+" :：□X—+vut4h;Srs こ vthss )
0 (u3x+u,恥 <vthss)
(2) 

































FeD = KmD • Kf. ul. （fCD -VihaD) 
Fes = Kms • Kr. ul. （fes-Vihas) 
K。=K 。 • KmD • Kr • ul 
和＝恥／（kmD・k,・u1l 
F,s =f,s/ (kms ・ k, U1) 
Fro =fro・u,-V,h,o 
F,s =f,s・u,-V,hsS 





(- TdsS)）は DGI.F (SGI.F) とDaF(SaF) 
とのインパルス伝達遅れを一括して表現してい
る。ここに， Fe, F1および Frはそれぞれ，






このモデルの入力は Feo,Fw, Fro, Fes, Fis, 












J Nms'/rad 0 027 
D Nms/rad 0.34 
K Nm/rad 21 82 
TmD ms 50 
Tms ms 100 
Tdo ms 5 
TdD ms 34 
TdS ms 43 
uJul s -I 10 
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図10 固縮患者の評価指数
